







　The present study examined how verbal information affects odor cued 
autobiographical remembering. In experiment 1, fifty-one participants completed the 
Memory Characteristics Questionnaire （MCQ; Johnson, Foley, Suengas, & Ray, 1988） 
after remembering memories cued by odors. Familiar odor cues were used that 
represented orthogonal combinations of high and low rates of naming, and with and 
without verbal labels. Results showed that autobiographical memories cued by odor 
without verbal labels were more vivid than memories cued by ones with verbal labels 
under conditions of low rate of the naming. In order to verify the results of experiment 
1, forty participants were closely investigated in experiment 2. The results showed that 
memories cued by odors with a high rate of naming were faster and more vivid than 
memories with a low rate. Similarly, memories cued by odor with verbal labels were 
faster and more vivid than without. These findings suggest that verbal information 
plays a significant role in odor-cued autobiographical remembering.



















る（e.g., Chu ＆ Downes, 2002; Herz, 2004; Herz & Schooler, 2002）。
　このような匂い手がかりによる独自な想起メカニズムを解明しようした検討が近年行わ
れている（e.g., 山本・豊田, 2011）。このうち，特に重要な要因の一つは言語情報である（e.g., 
山本, 2008a, b; 山本・野村, 2010; Willander & Larsson, 2007）。画像などの非言語的な記
憶は，そのイメージに加えて言語的な符号化が行われているため，それらの記憶成績は符
号化時および検索時における言語処理の影響を受けやすい（e.g., Nelson, Reed, & Walling, 
1974）。匂いの記憶も同様の符号化が仮定されており，実際にそのことを示唆する結果が
報告されている（e.g., Herz, 2003; Herz & Clef, 2000; Lyman & McDaniel, 1984, 1990; 
Rabin & Cain, 1984）。たとえば，Rabin & Cain（1984）は，20種類の匂い刺激を提示し，
７日後に再認テストを行った。その結果，正しく命名された匂い刺激は，命名が不可能で 



































ることのできる記憶特性質問紙（Memory Characteristics Questionnaire，以下MCQ, 





























































































命名率 高 低 高 低
鮮明度 3.80（1.30） 3.17（1.31） 3.56（1.51） 3.95（1.42）
事後回想 2.79（1.32） 2.54（1.21） 3.07（1.22） 3.19（1.18）
時間情報 2.82（1.29） 2.59（1.26） 3.10（1.24） 3.24（1.13）
全体印象 5.55（1.20） 5.01（1.21） 4.31（1.44） 4.32（1.46）
感覚経験 4.59（1.61） 3.53（1.82） 3.83（1.78） 3.37（1.27）
空間情報 4.16（2.10） 3.84（2.11） 4.00（2.12） 4.50（1.99）
奇異性 6.15（1.08） 5.32（1.45） 5.60（1.37） 5.52（1.58）





























































命名率 高 低 高 低
鮮明度 4.23（1.33） 3.57（1.38） 3.78（1.35） 3.15（0.87）
検索時間（秒） 3.48（2.80） 4.77（3.35） 4.53（3.65） 6.31（4.82）
※（　）内はSD
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覚イメージ鮮明度質問紙（Vividness of Odor Imagery Questionnaire，以下VOIQ, Gilbert 
et al., 1998）が採用されている（e.g., 山本, 2013d）。たとえば，山本（2013d）はVOIQ日
本語版（山本・須佐見・猪股, 2013）を使用し，VOIQで測定された嗅覚イメージ能力と
自伝的記憶特性との間にいくつかの関連性を見出している。自伝的記憶は個人差の影響を
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